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　This study focused on the information gathering stage for the social prediction, and investigated 
the functional similarities and differences between the person information （other's attitude） and 
the situational information （situational forces）. In two experiments, these two types of information 
implied alternative behaviors of the other, and there were five pieces of information per one type. 
Participants gathered them in an arbitrary manner （Experiment 1） or in a preliminarily designed 
manner （Experiment 2）. Simultaneously, they predicted the other's behavior in each gathering 
trials. In Experiment 1, participants showed a biased gathering toward the person information. 
Meanwhile, in analyses of the gathering manner and the changing direction of predictions, two 
types of information exhibited the similar patterns （Experiment 1 and 2）. An increase in the 
amount of the one type of information intensified the prediction of the behavior the information 
implying. Additionally, a high degree of continuous gathering of the same information reduced the 
prediction of another behavior. These patterns indicated that the person and the situational 
information shared similar functional natures at the information gathering stage for the social 
prediction.






予 測（social prediction） と 呼 ぶ（Dunning, 

























































































































映 に 先 行 し て， 情 報 収 集 の 段 階 が 伴 う




偏りを示す（Cantor & Mischel, 1977）。さらに，
この情報収集の偏りは対人判断にも影響する
（De Bruin & Van Lange, 2000）。人は，行為
者の行動が特性や態度を反映し，異なる状況を
通じて一貫しているという，素朴な期待を持つ
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����������3 / (5 - 1)  = 0.75����









�t (35) = 5.6, p < .001������������
���M = .69�����������M = .21�





Table 2� ��������������������������1�N = 32�
� p < .05, �� p < .01�
��� ������� 3.1 1.3 .24 .28 .04 .49 �� .16
��� ������� 1.6 1.6 -.50 �� .54 �� �.16 .51 ��
��� ������� 0.6 0.4 -.06 .26 -.55 ��
��� ������� 0.2 0.4 -.39 � .31
��� �������� 0.3 1.0 -.14
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係数を示した（βs >.15, ts>3.7, ps< .001）。
　人物情報の操作条件における人物予測の分析





















-.25, t＝-5.9, p<.001）。t の単純傾斜は，連続性
の有り条件の係数（β＝-.17）が，無し条件の
係数（β＝.33）より有意に低かった（t＝19.3, 









p (t + t2) はこれらの変化傾向の個人差を検定する
項であった。２つの予測得点の分析で，t項の係数
のみが有意であった（人物予測でβ= .08, t = 2.4, p 



























































































































＝.20, t＝4.7, p<.001）。t の単純傾斜は，収集量
の５個条件の係数（β＝.35）が，３個条件の
係数（β＝-.04）より有意に高かった（ t ＝





























































れぞれ，β = -.23, t = -2.8, p<.001; =-.11, t = -1.4, 
ns.）。また，状況情報の操作における状況予測でも，
act項が有意であった（β= -.12, t =-2.7, p<.01）。
この交互作用は，収集量の５個条件におけるtの係
数が，連続性の有り条件で相対的に弱く，無し条
件で強かったために生じた（それぞれ， β= .26, t 
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